














Analysis of Human Society and Environmental Syllabus 2006 Edition in Elementary Education in 
New South Wales：Hierarchy of contents based on four fundamental concepts of society














In this research, we analyzed and discussed the content composition of four fundamental concepts of society 
in Human Society and Environment Syllabus 2006 edition (HSIE 2006 edition) in New South Wales, Australian 
Commonwealth. And it was aimed to obtain suggestions on the content composition of the new elementary Social 
Studies in Japan, based on competency. 
As a main result, in the description of the HSIE 2006 learning outcome, it was stated from four strands, that is, 
four fundamental concepts of society which is a framework of knowledge and understanding. In the description 
of the curriculum scope, it is thought that contents are composed of four levels of hierarchy (I：fundamental 
concepts, II：lower concept, III：lowest concept, IV：meaning of phenomenon which becomes contents of 
learning). Because such features become the framework of the entire curriculum, the HSIE 2006 edition was 
considered as a curriculum of content base. As suggestions, we should discuss the hierarchy of contents and the 
system of how to accumulate it, and theoretically should discuss the way of mutual complementary relations of 
engaging as a function of fundamental concepts of society in contents and method of learning.
Key words：Australian Commonwealth（オーストラリア連邦） 
　　　　　　Fundamental Concepts of Society（社会系基礎概念） 
　　　　　　The New Elementary Social Studies（新しい小学校社会科） 
　　　　　　Content base（コンテンツ・ベース） 
　　　　　　Competency base（コンピテンシー・ベース）





























































（Human Society & Its Environment K-6 Syllabus）（以
後、HSIE2006年版）が参考になる（BSTES, 2006）。
HSIE2006年版は、”Investigating Social Studies（K-6）
Curriculum Policy Statement（1982）” と ”General 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































起源 重要な人々と偉業 重要な場所と出来事 変化 現在の出来事と問題
ＥＳ
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生 徒 が 属 す
る集団
○集団に属す
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例 え ば、 権 力
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ht tp : //www.mext .go . j p/component/a_menu/






科教育学研究（社会系教科教育学会）, 第28号 , pp.101-
110.
BOSTES（2006）：HSIE K–6 Syllabus.
http://k6.boardofstudies.nsw.edu.au/wps/portal/go/
hsie（2016年₃月14日確認）
注
1）「学習の内容的側面」に機能する社会系基礎概念とは，カリ
キュラム構成における学習テーマ・単元の設定の際に構造的・
明示的に関係付けられ，様々な社会的事象の意味・意義を従
属させる中心的な役割を担うものとされる。一方で，「学習の
方法的側面」に機能する社会系基礎概念とは，学習内容とな
る様々な社会的事象の意味・意義に対する学習・思考の際に，
観点となって活用される役割を担うものとされる。
2）「学習成果と指針」項目（BOSTES, 2006, pp.22-38）の分析・考
察は、「学習成果」項目の基で詳細に項目立てられているため、
紙面の関係上、省略した。
3）「内容の概観」項目（BOSTES,2006, pp.41-66）の分析・考察は，
詳細に項目立てられ、紙面の関係上、その概観を示す「学習内
容のスコープとシークエンス」項目の分析・考察を頼りにし，
省略した。
付記
本研究の一部は、JSPS 科研費 JP26381171の助成を受けたもの
である。また本稿は、管野友佳による2015年度末に宮城教育大学
に提出した卒業研究の一部を基に、大幅に再考して分析・考察を
加えたものである。
（平成30年₉月28日受理）
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